














INTERACTION BETWEEN BACTERIAL CHEMORECEPTOR DIMERS 








 Escherichia coli have very low threshold concentrations for attractant responses: e.g. ~3 х 10-8 M 
L-aspartate. Moreover, E. coli has high sensitivity, responding to a very small change (less than 1%) in 
the receptor occupancy with an attractant. Taken together, an input signal has to be amplified to produce 
a significant response. It is thought that this amplification involves the interdimer interaction of 
chemoreceptors within a huge receptor-kinase cluster at a cell pole. However, it is generally difficult to 
analyze spatial arrangements and interactions of integral membrane proteins. Previous site-directed 
disulfide cross-linking analyses of this laboratory showed that interdimer interaction is important for 
signal amplification. However, it has not been examined whether attractant binding to one receptor also 
affects neighboring receptor dimers in the cluster. In this study, I examined the interactions between 
dimers of the aspartate chemoreceptor Tar and the serine chemoreceptor Tsr, using in vivo disulfide 
cross-linking assay. I found that attractant binding to Cys-replaced Tar dimers not only affected 
cross-linking between Tar dimers but also influenced interdimer cross-linking of Tar-Tsr and Tsr-Tsr. 
These results suggest that a ligand-bound receptor dimer communicates with neighboring apo receptor 
dimers to trigger a cooperative conformational change, resulting in signal amplification. 





































酸受容体 Tar とセリン受容体 Tsr を用いて検討した．具体
的には両受容体が混合クラスターを形成すること [2]，ア
スパラギン酸が Tar には結合し，Tsr には結合しないこと
に着目し，Tar ダイマーのリガンド結合状態が Tar-Tsr お
よび Tsr-Tsr ダイマー間相互作用に影響するか調べた． 
 
２．実験方法	 








	 まず，Tar と Tsr 共発現時において，Tar-Tsr の架橋産物
が検出できるかどうか調べた．共発現時では，Tar, Tsr の
架橋ダイマーの間に新たなTar-Tsrの架橋産物らしきバン
ドが検出された．また，このバンドは Tar, Tsr の特異的抗
体である!Tar-peri, !Tsr-peri でも検出されたことから，確
かに Tar-Tsr の架橋産物であることが示された（図 2）． 
 
 
図 2	 Tar, Tsr 特異的抗体を用いた検出	 
 
つぎに，loop2-3 領域の Tar-P112C と Tsr-R113C, loop3-4
領域の Tar-D142Cと Tsr-G144Cをそれぞれ共発現させ， 1 
mM メチルアスパラギン酸 (MeAsp) への影響を調べた．
Tar-P112C, Tar-R113C のみ発現させた菌体では，MeAsp
を加えると架橋効率が減少し，Tsr-R113C, Tsr-G144C の
み発現させた菌体では， MeAsp が Tsr には結合しない
ため，MeAsp を加えても架橋効率は変化しなかった（図
3）．しかし，Tar-P112C と Tsr-R113C を共発現させると
Tar-Tar のみならず Tsr-Tsr の架橋ダイマーでも MeAsp の
影響を受け，架橋効率が増加した（図 3-A）．Tar-D142C
と Tsr-G144C を共発現させると，Tar-Tsr および Tsr-Tsr
の架橋効率も減少した（図 3-B）．これらのことから，















epistatic 変異の二重変異 Tar を発現させ，リガンド結合の
影響をみた．その結果，MeAsp を加えても架橋効率がほ
とんど減少しなかった．また，Tsr-epistatic 変異と共発現









	 Tar, Tsr を共発現させると，Tar-Tsr の架橋ダイマーが
検出された．さらに，共発現下での MeAsp 添加による架
橋効率の変化から，Tar ダイマーのリガンド結合状態が
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